Cosmetics are defined as "articles with mild action on the human body, which are intended to be applied to the human body through rubbing, sprinkling or other methods, aiming to clean, beautify and increase the attractiveness, alter the appearance or to keep the skin or hair in good condition (The Pharmaceutical Affairs Law: Article 2)." Consequently, they include personal hygiene products such as shampoos, soaps and toothpaste. In Europe, 1% of the population is estimated to be allergic to fragrances and 2-3% to ingredients of cosmetics; 10% of outpatients patch-tested for cosmetics allergy were found to be positive. Allergenic ingredients of cosmetics can be fragrances, hair dye, preservatives, antioxidants, emollients, surfactants, UV absorbers, pigments or resins used in nail cosmetics. Among standard allergen series, eight substances are related to cosmetics; in Japan in 2003, p-phenylenediamine (hair dyes) induced allergic reactions with the highest rate of 7.9% in outpatients patch-tested (n=805), followed by fragrance mix No. 1 (4.0%, mixture of eight fragrances frequently used), colophony (3.2%, main contents of pine resin), lanolin alcohol (2.7%,emollients), and formaldehyde, parabens, Kathon CG (2.7% ,1.9% and 1.0 %, respectively; preservatives). Cosmetic allergy symptoms tend to be mild except those caused by hair dye. However, the population exposed to cosmetics is huge and the number of ingredients used in cosmetics increased up to more than 6000. Here, major cosmetic ingredient allergens, mainly reported in Japan, are reviewed and discussed. 
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26-12
oxybenzone 紫外線吸収剤 2 PEG 26-13 pyrogallol 植 物 染 料 1 pet. 26-14 lanolin 基 剤 as is 26-15 petrolatum 基 剤 れている (17)。現在ヨーロッパで使われている ICDRG （International Contact Dermatitis Research Group）の標準ア レルゲンの FM は，化粧品シリーズ 26 型 の FM No. 1 （表 1）の 8 種の香料 1％と乳化剤の sorbitan sesquioleate 5％が偽陰性をさけるために加えられたものである。こ れは，スクリーニングとして香料アレルギーの約 50- 80％を検出可能であるとされる (18)。さらに ICDRG の FM No. 2（表 3）を加えれば，香料アレルギーのスクリー ニングの検出率が上昇する (18)。 標準アレルゲンの FM は， oakmoss absolute のかわりに， 現在 sandal wood oil（白檀）が加えられている (4)。本邦 でも，FM の陽性率は化粧品関連の標準アレルゲンのな かで PPD の次に高く，Nagareda らの報告では化粧品アレ ルギーを疑ったもの（n ＝ 541）の 9.2％が陽性であった との報告もある (11)。 ICDRG の FM を用いた報告である が，本邦では cinnamic aldehyde が FM 陽性者の中の陽性 率が 31.6％と最も高い (13)。 天然香料では，lavender oil,aminophenol，o-aminophenol などが使用され，調色剤には m-phenylenediamine，m-aminophenol，resorcinol など，酸化 剤には hydrogen peroxide が多く用いられる (30)。これら の成分は全て抗原性があり，とくに PPD は最も強いアレ ルゲンで，resorcinol 以外のこれら染料中間体，調色剤成 分のほとんどに交差反応を示す。また，化粧品中の色素 R-225（Solvent red 23: 英名 Sudan III） ，ゴム手袋の老化防 止剤の PPD-black rubber mix（標準アレルゲンのひとつ） な ど の 構 造 類 似 化 合 物 の 多 数 に 交 差 反 応 を 示 す (31
